












Marine phytoplankton, Nannochloropsis spp. contains a high level of eicosapentaenoic acid （EPA）, 
and has attracted attention not only as a feed for marine fish farming, but also as a dietary supplement 
for maintaining and improving human health. n-3 polyunsaturated fatty acids such as EPA and docosa-
hexaenoic acid （DHA） are known to improve dyslipidemia and arteriosclerosis. Therefore, we investi-
gate the effects of the Nannochloropsis-added diet on the plasma cholesterol level of rats after feeding 
a high-cholesterol diet. As a result, the concentrations of total plasma cholesterol, plasma free choles-
terol, plasma LDL cholesterol, and plasma Non-HDL cholesterol of rats supplemented with Nannochlo-
ropsis were found to be significantly reduced compared with the control rats that were not supplement-
ed with Nannochloropsis. On the contrary, the plasma HDL cholesterol concentration of rats 
supplemented with Nannochloropsis was significantly increased. From the above results, it was con-
cluded that Nannochloropsis can be expected to improve dyslipidemia.






























2017 年版）6）は、高 LDL コレステロール血症で血漿 LDL
コレステロール濃度 140 mg/dL 以上、低 HDL コレステ
ロール血症で血漿 HDL コレステロール濃度 40 mg/dL 未
満、高トリグリセライド血症で血漿トリグリセライド濃
度 150 mg/dL 以上、高 Non-HDL コレステロール血症で
血漿 Non-HDL コレステロール（総コレステロール濃度























梢組織から肝臓への輸送（reverse cholesterol transport: 
RCT）において、HDL 中コレステロールエステルはコレ
ステロールエステル転送タンパク質（cholesterylester 
transfer protein: CETP）により VLDL や LDL に移行し、
主に LDL 受容体により肝臓に取り込まれる10）。一方ラッ
ト・マウス（齧歯類）では、CETP を欠損しているため、














































員会の規則に則り、審査承認（2018 年 12 月 14 日）を得
て実施した。
1．実験動物
SD 系雄ラット（6 週齢）（日本 SLC）を購入（熊谷重
安商店）後、速やかに個別ケージに移し、市販固型飼料
（F–2；船橋農場）にて 4 日間馴化させた。実験食飼育開
始時に、開始時体重が同程度となるよう各群 5 匹ずつ 2

































































漿 LDL コレステロール濃度を Friedewald らの式にて算
出した
25）。血漿中に存在するコレステロールが、VLDL、





























































図 7．血漿 HDL コレステロール濃度
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